

































for	 intake-air	 control.	The	 electronically	 controlled	 throttle	 spreads,	 and	 the	
variable	 intake	valve	 is	being	attempted	to	apply	more.	This	study	 is	 to	find	the	
control	indices	for	the	improvement	in	the	intake	air	efficiency.	As	a	candidate	of	
the	control	 indices,	 the	pressure	pulsation	 in	manifold,	namely	resonant	vibration,	
was	extracted	by	the	simulation	using	GT-POWER＊	which	is	the	general-purpose	
model	of	 the	engine.	 In	addition,	 the	engine	experiments	were	carried	out.	The	
pressure	sensors	were	 installed	 in	 the	manifold	and	 the	 inlet	port	of	4-cilinder	
engine.	The	pressure	pulsation	which	generated	in	the	inlet	port	and	propagated	to	
the	manifold	against	the	air	flow,	was	able	to	be	detected	successively.
　　Keywords	:		Intake	 air	 control,	Manifold	 pressure,	 Pulsation	measurement,	
Automotive	engin
エンジン吸気系の圧力脈動に関する研究



















































わせをエンジン回転数ごとに -20% ～ 20%まで
の測定を行い、どの操作量の吸気量が最も多い

























振幅を求め、Fig.9 と Fig.10 に吸気量と脈動振
幅の関係を示す。Fig.9 と Fig.10 から脈動振幅












































































かった。このことから BPFの仕様を Fig.15 に
示す通り、直接型Ⅱ構造、8次数、通過帯域：






3× 10-3	bar の波形が得られ、1/2 回転の周期
で同様な変化がみられる。当該吸気ポートの吸










　1000 回転時と同様に 2000 回転時、１サイク
ルをACモードで吸気ポート圧力（P1）とマ
ニホールド圧力（P2）を同時計測した結果を
Fig.18（a）に示す。± 4 × 10-3	bar の波形が
得られ、僅かではあるが 1/2 回転の周期で同様
な変化がみられる。当該吸気ポートの吸気行程
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んでいる。このことから、バンドパス型楕円フィ
ルタを用いたフィルタリング信号処理により吸
気圧力から吸気脈動が検出されたものと判断さ
れる。
Fig.18	Processed	value	with	BPF	of	intake	pressure	(2000rpm)
